



The rise of Embraer as Brazilian multinational and the role of the State
－Examining the internationalization of a high-tech enterprise from an emerging country－
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Multinational enterprises from Latin America have been remarkably active since the beginning 
of the 21st century. These companies, sometimes called as “multilatinas”, mostly produce and sell 
relatively low-tech products such as foods, raw materials and natural resources, or do their business 
mainly in neighboring countries.
However, there may be some exceptions. Embraer, a Brazilian aircraft manufacturer with 
the largest market share in the field of regional jets, is one of them. This multinational produces 
small-sized jet planes which require high technologies to achieve excellent performance in safety, 
comfortability, durability, fuel-efficiency and so on, and sells three quarters of her products in the 
United States and European countries. 
Based on the case study of Embraer, this paper examines the conditions under which enterprises 
in newly emerging countries can develop into high-tech multinationals. Analyzing the advantages 
which companies need to have in order to survive in international markets is considered to be 
important to explain multinationals, as John H. Dunning proposed in his OLI paradigm. In this 
paper, the firm’s advantages are identified by looking into details of her products. Then the research 
proceeds to confirm what factors have contributed to the development of these advantages.
In addition, the author of the paper focuses on the disadvantages that firms in emerging 
countries may have. The management or the external forces like the State will try to overcome 
such disadvantages when they enter international markets. 
The experience of Embraer tells us that it is possible for the government of an emerging 
country to create a competitive multinational in high-tech area with the effective combination of 
stable policies and flexible corporate strategies. Although exiting theories do not explain well the 
development of the multinationals from emerging economies, we can understand Embraer better 







































































  3.1   事業内容
  3.2   発展・多国籍化の経緯
 4．エンブラエルの優位性と劣位性
  4.1   製品からみた所有優位性
  4.2   劣位性の克服
















































































































































































































Tecnológico de Aeronáutica＝ ITA）創設である。同地
には航空技術センター（Centro Técnico de Aeronáutica
＝ CTA、現在は航空科学技術局 Departamento de 









E175 CRJ900 E190 CRJ1000
座席数 76～88 76～90 96～114 97～104
最高速度（マッハ） 0.82 0.82 0.82 0.82
航続距離（km） 4,074 2,876 4,537 3,004
離陸滑走路長（m） 2,244 1,939 2,100 2,120
最大離陸重量（kg） 40,370 38,330 51,800 41,640
最大着陸重量（kg） 34,100 34,065 44,000 36,968














Embraer 170 3 66～78席
Embraer 175 169 76～88席
Embraer 190 55 96～114席
Embraer 195 19 100～124席
2021年納入開始　Embraer 175-E2 100 80～88席
2018年納入開始　Embraer 190-E2 77 97～106席





出典：Embraer 20-F (2016年発表) p.6、Embraer”Our Vision is Taking
Shape”(2015年６月13日発表)、Embraer Press Release(2016年2月25日



















































































































シュ・エアロスペース（British Aerospace、現 BAE 
Systems）の BAe146があった（日本航空宇宙工業会、 
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press release, 2004, Dec. 23）。米フロリダ州には 2011
年にビジネスジェットの組立工場を設け、米国で初め


















ブラジル側には、政府系金融機関 Banco do Brasilや
BNDES （国立経済社会開発銀行）による低利の輸出支
援制度があり、こうした低利融資が国家による補助金
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出典：Embraer 20-F (2016年発表) p.6、Embraer”Our Vision is Taking
Shape”(2015年６月13日発表)、Embraer Press Release(2016年2月25日
発表)、Embraer Meterial Fact(2016年12月１日発表)。Embraer web site
（http://www.embraercommercialaviation.com/Pages/Default.aspx、
2016年９月18日アクセス）。
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デル E2シリーズに先駆けて 2016年 6月から納入を
開始した（Bombardier press release, 2016, Jun. 29）。C 




















































































































































































































































































































































































 3　エンブラエルなど航空機メーカーに詳しい航空会社の役員との 2016年 6月のインタビュー（匿名を条件
に実施）に基づく。
 4　匿名を条件に 2016年 6月に入手。
 5　ボンバルディア機の座席数は同社のカタログ CRJ Series（2015、p. 30、p. 36）より。
 6　エンブラエル機の客室サイズは各機種の Airport Planning Manualより。
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